



A discussion of trust formation and influence rates among regional companies 








Abstract：Using as a case study a general outdoor equipment manufacturer that attained listed 
company status after changing its business direction and relaunching under a different executive 
(a process known as dai-ni sōgyō), this article discusses the reasons for that success from the 
perspectives of community and trust. This article is grounded in previous research that identifies 
trust as being generated from behaviors in relation to other people, and links that trust to 
personal behavior. Premised by this, it draws on the company’s loyalty card program and in-store 
strategies—which connect products to benefits for customers—as well as an attitudes survey of 
employees in order to elucidate the factors that lay behind creating trust. The article also highlights 
the importance of maintaining a structural balance in networking relationships between both 
bound (closed) and bridge-building strategies when it comes to creating social capital in a business 
organization.
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を求めている（Gwinner, Gremler, and Bitner, 1998; 























































































































































ち込んでいる（Cross, Borgatti, and Anderson 2003; 
















































































































































































 売上 登録数 ストア数
Pearson
の相関
売上 1 0.912 0.979
登録数 0.912 1 0.896







売上 10 10 10
登録数 10 10 10




















（定数） 1602.838 93.823  17.08 ０
登録数 0.017 0.015 0.179 1.11 0.30












































































































Pearson の相関係数 １ .532（**） 0.256 0.316
有意確率 （両側）  0.002 0.172 0.089
N 30 30 30 30
チャレンジ精神
Pearson の相関係数 .532（**） １ -0.078 .410（*）
有意確率 （両側） 0.002  0.682 0.024
N 30 30 30 30
チームワーク重視
Pearson の相関係数 0.256 -0.078 １ -0.23
有意確率 （両側） 0.172 0.682  0.221
N 30 30 30 30
思考追求
Pearson の相関係数 0.316 .410（*） -0.23 １
有意確率 （両側） 0.089 0.024 0.221  









助け合っている人々を見ると，自分も困っている人を助けようという気持ちになる 0.839 -0.128 0.167 0.072
人から親切にしてもらった場合，自分も誰かに親切にする 0.792 -0.157 0.087 0.163
ほとんどの人は信頼できる 0.775 0.198 0.071 -0.06
私は人を信頼するほうである 0.697 0.133 0.059 -0.06
冒険し，リスクを冒すこと，刺激のある生活 -0.26 1.119 0.246 -0.05
ほとんどの人は基本的に善良で親切である 0.412 0.545 -0.18 0.037
社会の規則や基準にいつも従わなければならないわけではないと思う 0.115 0.492 0.067 0.028
伝統や，宗教や家族によって受け継がれてきた慣習に従うこと 0.315 0.442 -0.21 -0.2
かなり頭を使わなければ達成されないようなことを目標にすることが多い 0.106 0.376 -0.17 0.352
自分の友人集団のために自分の利益を犠牲にすることはない -0.01 0.207 0.95 0.152
困難な状況にあっても自分の友人集団に留まる 0.263 -0.002 0.507 -0.07
自分の友人集団に不満でも，必要とされればその友人集団に留まる 0.336 -0.138 0.473 -0.24
課題について必要以上に考えてしまう -0.02 -0.103 0.154 0.862
あまり考えなくてもよい課題よりも，頭を使う困難な課題のほうが好きだ 0.194 0.146 -0.08 0.481
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